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Abstract：
The aim of this paper is to review the recent research trends in intercultural contacts at international expositions and how 
they were associated with entertainment and tourism.
There is no previous work on expositions that reviews the evolution on exposition tourism focusing on intercultural 
contacts from the modern to the contemporary era. In fact, the majority of works on expositions are either period-specific, 
exposition-specific, discipline-specific, or broad-based studies of the history of expositions as a whole.
In this paper, therefore, books and papers on expositions from the second half of the nineteenth century onwards, from 
modern expositions with ethnological displays to the transformation to more contemporary one at the Expo 1970 Osaka, 
which gave more focus to tourism with intercultural contacts and interactions in the exposition setting, are reviewed. This 
will be followed by a review of some notable historical accounts, books and papers from the beginning of Meiji period 




















































































































































































































































ルトン，2002: p.177）というJames Clifford の言葉を紹介しつ
つ植民地主義的な人類学展示を痛烈に批判している。


























































意味をもった 1851 年から1940 年までの間、この空間は、様々
な仕方で繰り返し、帝国主義と植民地主義の巧妙で大規模
な展示を行っていた」（吉見，1992: p.22）として、1870 年代




































































1 巻 2 号，2012 年，pp.93-108）、小原真史「『人類館』の





大きく3 つの側面に分けることができる」とし、「第 1 に国家
間の技術競争、第 2 に消費と娯楽、第 3 に帝国の支配を正
当化する文化装置、ディスプレイ」（伊藤，2008: p.1）という
























































































































































































































































計 336 点と、庁堂（ちょうどう＝大広間、表座敷）：22 点、書
院：17 点の計 39 点（合計 375 点）であった（京都博覧会





































































































結果的に幻に終わった 1940 年の紀元 2600 年記念日本万国
博覧会の開催を祈念して、また春山（詩人）、山本（博覧会
実務家）、吉田（科学技術史研究者）の各文献については、
1970 年大阪万博や 1985 年の国際科学技術博覧会の開催
前後であり、概ねその関連で刊行されたものといえる（永山，
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